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Summary 
Power mowers are being diffused in citrus orchards, where considerable amount of 
labor is required for the mowing work from late spring to early fal. We picked up three 
types of the power mower to test the efficiency and the labor strength (Relative Metabolic 
Rate) of them. They are classified to knapsack type, hanging type and electric hanging 
type. The operators were chosen from skilled workers in each mower and from unskilled 
workers in any. The tests were carried out at a flat land and a slope. 
The main results are the followings. 
1. The mowing work using the power mowers are more surpass in e伍ciencyand in 
labor strength than the manual mowing, but the di妊erenceof the e伍cienciesamong the 
three were not significant. 
2. In case of the e伍ciencythe ratio of the unskilled operators to the skilled is 60～ 
90%. 
3. The labor strength at the slope is stronger than that at the flat land. 
4. At first we attended to agility and noizelessness of the electric hanging type, but 
the center of gravity of it is far from the body of the oprator and on the right hand, 
therefore the labor strength is not weak beyond expectation in spite of the lightest 
weight. And the handling of the electric cord is complicated. 
5. Thinking about the frequency and operating width of the mowing work, the fre-
quency of the skilled operator is litle decrease nevertheless increase of the operating width. 
By each mower, inspecting the decrease of frequency due to increase of operating 
width, electric hanging type is the least, then hanging type and knapsack type follow after. 
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6. Some kinds of the power mowers are fixed tightly to the operator, so that the range 
which can be mowed is limited in the upper and lower sides. The range is the widest 













































園 試験 自 然 法 面 長 さ 面 積 草生量
場 区 勾 配 勾 幅（m) (m) (m") kg/m 
15° 50° I. 90 30.0 57.0 
2 f〆 II I. 65 II 48.5 
3 II II I. 95 II 58.5 
4 II ， 2. 10 36.0 75.6 
5 ， II I. 50 30.0 45.0 
A 6 12° 60。 I. 55 10.0 15.5 2.8 
7 II 57。 I. 50 ， 15.0 2. I 
8 II 51。 I. 40 II 14.0 2.2 
9 IO。 50° I. 30 20. 7 26.9 I. 8 
IO II 50° I. 30 10.0 13.0 II 
II II 50° I. 30 19.0 24. 7 ， 
長 辺 短
幅 面 積
勾 配 勾 (m) (m) (m•) 
12 0°40’ 4°40’ 2.30 27.0 62. I 
13 0°40’ 4。40’ 2.30 21. 8 50.0 
14 5。20’ 8°20’ 2.35 19.8 46.5 
15 。40’ 4。40’ 2.30 22.4 51. 6 
B 16 。40’ 4。40' 2.30 23.6 54.3 
17 5。20' 3。00' 2.30 14.0 32.2 
18 5。20’ 3°00’ 2.30 14.3 32.9 
19 6°00’ 3°00’ 2. IO 19.4 40. 7 
第 2表 B園場の雑草
雑草名 乾物重量百分率
ヒメムカシヨモギ、 I 52. 2 
ヨモギ I 17.4 
ヒメジョオン I a. 5 
リュウゼツサイ I 3.o 
メヒシパ ! 2. 5 
ムラサキツユクサ I 2.5 
ウシハコベ I 1. 5 




























































































x y z 月 日
① ② ③ 8-18 
① ， 
⑤ I/ 
⑥ ⑦ ③ 9-22 
⑨ ⑬ ⑪ 9-29 R.M.R説I]定（24～30。C)
⑫ ⑬ ＠ 9-16 
⑮ ， 
⑬ II 
⑪ ⑬ ⑬ II R.M.R説I]定（21～23。C)





























EXP. No. 1 s 41 年 9 月 29 日｜天候晴｜乾球れ｜湿球 21・c
氏名 T. s. ｜生年月日 s 18 年 1 月 23 日生｜満 24 才
身長 166cm 体重 臼 kg I体表面積 1.739 m' I基礎代謝卒 A l仰 cal/分
作業名と状況（棚）｜安静時｜作業時 恢復時
A圃 Z機振り回数47回／分 (74) 
採 気 管 番 号 lx l～2 I x 4 x 5 x 6 作業、-v恢復’d 
気 圧（mmHg) 760.3 760.3 760.3 760.4 中
の
温度補正気圧 ( II ) 757.5 757.3 757.1 757.2 合計
呼気量補正係数 η 0.893 0.889 0.883 0.878 
作 業 時 間 B （分） 3’00” l'B=3’00" 
採 気 時 間 c （分） Cq=IO’00 5’30’r 14’30" 10'00" l'C=20’00" 
ガスメータ温度 D （。C) 23. 1 24.0 24.9 25. 7 X6 
ガスメータ終読 E 0299. 7 0555.6 0707. 1 0807.2 lま
ガスメータ始読 F 0203. 7 0407. 7 0555.6 0707. 1 省く
呼 気 量（EF) G (I) 96.0 147.9 151. 5 
気圧補正呼気量（η・G) H (1) 85. 7 131. 5 133.8 87.9 
毎分呼気量（H/C) （！／分） 8.57 23.90 9.23 8. 79 
ガ分 o,+co, I (%) 20.68 20.65 20.95 20.81 
ス析 co, J (%) 2.93 3.92 3.00 2.80 
吸気中の02(Iより補正）K(%) 21. 01 21. 02 20.95 20.98 
呼気中のo,( 1-J) L (%) 17. 75 16. 73 17. 95 18.01 
o，消費（K-L) M (%) 3.26 4.29 3.00 2.97 
co，発生 （］ 0. 03) N （%） 2.90 3.89 2. 97 2. 77 
測定中のo，消費（H・M)0 (1) 2.80 5.65 4.01 2.61 
， co，発生（H・N)P (1) 2.49 5. 1 3.97 2.43 
毎分o，消費 （O/C)Q (1) 0.280 I. 025 0.277 0.261 
II CQ，発生（P/C) R (1) 0.249 0.929 0.274 0.243 
呼 吸 比（R/Q)RQ 0.889 0.906 0.989 0.927 
RQ単位熱量（表より）s （叫／I)I 4. 911 4.930 5.033 4.955 
発生熱量（S・0)u （α1) Juq=13. 731 l'U=48.0 
代謝率 R.M.R. i〔｛l'UIC• Uq/Cq} I (A・.EB）〕 6.4 
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第 7表測定結果
所 要 時 間 ｜能 率振り醐（同／分）
段｜上 段｜移 動｜合 言｜日）上段｜下段
川〆 l5'05" ら” 2. 7 
2 9'15" 3’10" 15” 12'40" 2.3 
3 9’IO’F 4'26" ら” 13'42" 2.6 
A 4 5'35’r 5'00’f 25” 11'00" 3.4 32 30 
5 3'40" 4'06" 15" 8'01" 3.4 45 45 
r1ミ 6 1'42” l '15" 23’r 3〆20〆， 2.8 35 39 
而 7 
l '40" 1'41" 12" 3'33’〆 2.6 35 44 
｝ 8 1'50” 55’r 10" 2’55” 2.8 40 56 
9 3'00" 3〆00 44 7.9 
10 3’00" 3'00 45 6.9 
1 I〆30" 1'30" 47 6.4 
要 能 率 l全刈草量 I4ij'.IF.f){lj1f!量 振り回数 労 働
間 (a／時） (kg) (kg／時） （回／分） 代謝率
12 6'53" 5.4 33 288 51 
13 5'00" 6.0 26 312 39 
B 14 5'56’〆 4. 7 28 283 48 
15 5'11" 6.0 30 347 39 
16 4’58" 6.6 28 339 40 
j也 17 5’00” 3.9 22 264 32 5.6 
18 5’00” 4.0 17 204 30 5. 7 
19 5'00" 4.9 23 276 39 4.6 
第8表草刈能率（a／時）
A （法面） B （平地）
未 オミ 主~－
一ー一一－ x b 
a (y c) a d 
x 3.44 2.66 2.79 5.97 5.42 3.86 
y 3.37 2.32 2 . 54 6.54 6.00 3.95 
z 2.58 2.88 4. 70 4.88 
第9表毎時草刈量（kg／時）
事丸 線 未 弱L
機 種 ex b) Y-c a d 
x 347 288 264 
y 339 312 204 













5.6 7.9 x 
5. 7 6.9 y 






















































x 2.25 - 0.45 2. 70 
y I. 90 0.45 2.35 
z 3. IO - 0. 70 3.80 
この試験は X.Y機種を対照機種としてZ機に注目して行なったものである．しかしZ機は軽
泣である結果振り回数が多いにもかかわらず能率において他機種と差がなかったのは，回転刃の
直径が他の二機K比べて小さかったためではなL功3と考えられる．なお作業時および発電機を移
動する際，電源コード（長さ 25m）の取扱いはかなり繁雑であった．他の二機種に対して発動
機が単独で行動できる利点を十分に生かすために，発電機を日常農作業や生活l乙も使えるような
体制が必要であると考えられる.X.Y機の場合は発動機の騒音が作業者に与える影響は見逃す
ことができない.z機の場合は騒音源が作業者から離れているのでこの心配はない．なお草刈機
の騒音については他の研究報告があるのでここでは省いた．
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